













－英語は Stress-timed，日本語は Syllable-timed を手がかりに－
Having Japanese Students find Strategy to Comprehend YouTube’s Natural English
－Starting from “Stress-Timed English vs Syllable-timed Japanese”－
田 口 順 一*
TAGUCHI Junichi
要 旨










Why not use YouTube for learning English? But alas the English spoken on YouTube is hardly comprehensible to
Japanese ears. How beneficial it would be if our students found their own strategy to make it easier to our ears!
Why incomprehensible? Though most Japanese will say it is due to the difference in phonemes, the most difficult factor
lies in the rhythm. In Japanese, the more words a sentence has, the longer it takes to say it. But in English the number of
words matters little. What matters is the number of stresses. More stresses mean longer time; fewer stresses shorter time.
Stress timing makes unstressed syllables reduced making vowels drop and plosive consonants lose actual plosions. This
makes it very hard for Japanese ears to make sense of English sounds because they sound very different from what are
taught in most Japanese schools. Our would-be teacher students need to realize this mechanism to find the strategy to
comprehend real English sounds and get themselves ready to teach the knacks of listening in their future classes.
What should be comprehended in the end is not the sounds themselves, but what is meant. If you want to catch the
sounds, it works better when you put priority in the meaning.
The following is the report from what I lectured to high school 2nd year students and university students, both of whom
are would-be teachers.
キーワード：YouTube 英語 英語が聞きとれない 英語のリズム 母音脱落 寸止め子音
keywords：YouTube English, strategy for English listening, stress-timed language, syllable-timed language,
reduction of English sounds
*大和大学教育学部英語教育学専攻 令和元年12月11日受理
大和大学 研究紀要 第６巻 教育学部編 2020年3月 pp.39～49






























































































YouTube の生の英語が聞きとれるための方策を考えさせる授業 －英語は Stress-timed，日本語は Syllable-timed を手がかりに－
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（表2）（Nagamine 2011）
“Say _____ again.” ←下線部に下の語を入れる
/ p / --- pit, pat, put
/ t / --- tick, tap, took
/ k / --- kick, cap, cook
（表3）（Nagamine 2011）
/ p / / t / / k /
English*（American） 58.00 70.00 80.00




・English 英語 Dutch オランダ語 Polish ポーランド語
（stress-timed languages）
・French フランス語 Spanish スペイン語 Italian イタリア語

























無声破裂音 / p / / t / / k / で，VOT（破裂が始まってか
ら，声が出始めるまでの時間）を測定したものです。
VOT（voice onset time）Values of Native Speakers of English and
Japanese
*English data was taken from Lisker and Abramson（1964）.


























それに対して，英語 R 音［ r］，L 音［ l ］はともに持
続音で，子音だけを息が続く限り長く出し続けられるこ
とも，体験して確認してもらいました。
L 音を十分長く持続させないと I love you．も気持ち
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（表4）
1. Dogs chase cats.
2. The dogs chase cats.
3. The dogs chase the cats.
4. The dogs will chase the cats.
5. The dogs will be chasing the cats.
（表5）
1. Dogs chase cats.
2. The dogs chase cats.
3. The dogs chase the cats.
4. The dogs will chase the cats.
5. The dogs will be chasing the cats.
が伝わらないことも私の実演で納得してもらえたようで
す。











で終わるのに対して，強調時の英語 N 音 M 音は口の中
で響いている時間の持続があるということも，実際にや
ることで体験してもらいました。
否定の気持ちを強く表す時の No! や Never の例や，自
分のものであることを強調する my や mine の例がわか
りやすかったようです。（誰かに自分のバッグを持って









































































Good night．の d が聞こえない，Help me．の p が聞
こえない，handbag の d が聞こえない，Oh, my God．の




























るカギです。Good morning の d が聞こえなくても
「グー」なのではなくて，寸止めの d が隠れています。
football の t が聞こえなくても，b の前にごく微少な音
















he, his, him, her → e, is, im, er
have, has, had → ave, as, ad
また，this, that, they の th が軽くなって空気が擦れる音
が消えてまるで n のように聞こえることもあります。
this, that, they → nis, nat, ney
このことを native speaker がとてもわかりやすく解説
した動画が YouTube 上にあるので紹介を兼ねて，ほん
の一部だけですが見てもらい，自分でもやってもらい
ました。（The “H” Reduction in American English
Pronunciation | Rachel’s English というものです。）
1：55あたりから Rachel さんが，have / has / her / his
などの h 脱落を実演されています。例えば
What have you done? What have → Whatave
My friend has seen it twice. friend has → friendas
I saw her sister in Chicago. saw her → sawer












（ ある 33・ない 27 ）
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2．英語 R音の出し方の説明をきちんと受けた記憶が
（ ある 34・ない 26 ）
3．「英語 L音 R音は持続音で，日本語ラ行の子音は
瞬間音だ」との説明を受けた記憶が
（ ある 5・ない 55 ）
4．日本語に比べると英語は子音がはるかに強烈で長
いという説明を受けた記憶が
（ ある 7・ない 53 ）
5．英語の子音は長さや強さが非常に変化するという
説明を受けた記憶が （ ある 6・ない 54 ）
6．英語の音節（シラブル）は，長くなったり短くなっ
たりするとの説明を受けた記憶が
（ ある 9・ない 51 ）
7．英語が聞きとれないメカニズムの説明をきちんと




（ ある 8・ない 52 ）
【第2部】受講後のあなたの感想を答えてください。
9．L音の身につけ方の説明は納得いきましたか。
（ 納得 59・不納得 0・どちらとも言えない 1 ）
10．TH音の身につけ方の説明は納得いきましたか。
（ 納得 52・不納得 0・どちらとも言えない 7 ）
無記入 1
11．YouTube などで英語のリスニングに挑戦してみ
ようと （ 思う 58・あまり思わない 2 ）
2.2.2 「アンケート」や「感想」から読み取れること
「1．英語 L音の出し方の説明をきちんと受けた記憶
が（ある 33・ない 27）」と「2．英語 R音の出し方の
説明をきちんと受けた記憶が（ある 34・ない 26）」





























































































































ようとする bottom-up listening と，逆に全体やコンテ


















① Jacinda Ardern condemns Christchurch mosque
shootings 1：20 195語 （146語/分） 6人
2019年3月15日クライストチャーチのモスクでの
乱射大量殺人事件直後の首相演説。襲撃されたイス
ラム教徒のことを They are us．と言っている。
② Mass shooting at two Christchurch mosques
2：18 248語 （108語/分） 3人
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①の乱射事件そのもの
③ Paris’ Notre Dame cathedral ‘saved, preserved’
after massive fire /Al Jazeera English
2：04 324語 （157語/分） 5人
ノートルダム火災（2019）
④ Fossils of new human species found in Luzon
0：57 97語 （102語/分） 1人
フィリピンで発見された旧人類の化石（2019）
⑤ First ever black hole image released : BBC News
1：29 （1：19） 123語 （83語/分） 5人
ブラックホールの画像撮影に成功（2019）
⑥ Montgomery Bus Boycott 1955
5：34 （5：17） 661語 （125語/分） 0人
ローザ・パークスのことはみんな習っているはずな
ので，長いが取っつきやすいかと判断
⑦ The Underground Railroad
1：00 （0：57） 126語 （133語/分） 5人
黒人奴隷をカナダまで逃がした秘密組織「地下鉄道」
（18世紀末から南北戦争まで）
⑧ Black History Month: Josiah Henson
0：50 （0：38） 80語 （126語/分） 3人
「地下鉄道」による奴隷の逃亡。「アンクル・トムの
小屋」のモデル
⑨ Abolitionists and the Underground Railroad 4




⑩ Harriet Tubman: Soldier/Spy
2：35 （2：19） 359語 （139語/分） 6人地下鉄
道の車掌。北軍のスパイ，（女性としては初めての）
攻撃の指揮者
⑪ Robert Smalls: How a Slave Became an American
Hero 2：06 （1：48） 277語 （154語/分） 7人
奴隷でありながら南軍の軍艦を盗んで，北軍で活躍
⑫ Billionaire pledges to eliminate student loans for
Morehouse College Class of 2019
2：47 （2：20） 205語 （88語/分） 9人
黒人名門大学の卒業式の演説で大富豪が学生ローン
を肩代わりしてあげると発言
⑬ Good Luck Topping This Commencement Speech
/ The Late Show with Stephen Colbert（2019）
3：37 （3：26） 388語 （113語/分） 3人
⑫を取り上げたニュースショー。富裕者に課税した
ら授業料を無料にできるよ
⑭ Aug. 28, 1955 : Emmett Till, Age 14, Abducted
and Murdered / Voices of the Civil Rights Movement
3：33 （2：59） 336語 （113語/分） 3人
14歳の黒人少年が虐殺された事件。差別のむごた
らしさが世界中に報道された
⑮ FREEDOM RIDERS : coming to PBS May 16
Behind the Scenes Interviews PBS
1：30 263語 （175語/分） 3人
長距離バスの差別をなくすために，白人黒人の学生
がバスで南部へ（1961）（番組予告）
⑯ Greensboro Lunch Counter / Newseum（1960）
1：01 140語 （138語/分） 6人
黒人には食事させない食堂での座り込み
⑰ 60 Years On, A Look Back at the Little Rock Nine
/ Associated Press（1957）
3：09 518語 （164語/分） 3人
白人専用高校へ黒人が初登校。州知事が州兵を使っ
て登校阻止
⑱ Calendar Days : Independence Day : 4th of July
History（1776）WatchMojo.com
2：26 （2：17） 358語 （157語/分） 6人
アメリカ独立記念日。自由・平等・幸福追求権（ア
メリカの夢）
⑲ Children in Internment Camps : A Japanese
American’s Reflection / Smithsonian Channel


















































































































この項目は stress timing によって，音が短くなった
り省かれたりするメカニズムを，自分なりにどれだけ役
立てているか，を自分で検証してもらい，メカニズム理





・「Many of those who will have been directly affected
by this shooting may be migrants to New Zealand．





ました。通常通りに聞くと will と have がくっつい
てて「ウィルブ」にしか聞こえませんでした。しか













・「who have been in this country のところはたしか























上の例と同じ箇所ですが，次の文の caught fire を，「こ
んな言い方できるんだ」と発見してくれた人がいました。







































learner あるいは autonomous learner として主体的に学
んでくれるかどうかにかかっています。
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FLUENT ENGLISH: The “H” Reduction in American
English Pronunciation | Rachel’s English 2018/12/18
に公開
https://www.youtube.com/watch?v=ZuNOsRVXPfw






Rachel’s English: "English: A Stress-Timed Language -
American Pronunciation". Published on May 8, 2012
https://www.youtube.com/watch?v=PrAe07KluZY
Steve Kaufmann - lingosteve: Stephen Krashen, an
Interview. Published on Feb 12, 2013https://www.
youtube.com/watch?v=pqVhgSvwWYk
XansWorld: Syllable-Timed vs. Stress-Timed Languages.
Published on Jan 24, 2010https://www.youtube.com/
watch?v=sUMM5eCvi8w
